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ア 、 ノ 酸
番 ヲロヨ 例数|検出率
1 ω例 63.2S杉
2 ヒ ス チ ヂ ン 95 1ω 
3 ジ ン 86 開.5
4 ゲ Jレ タ 、‘ ン 81 85.2 
5 ア 7 ー ン 75 79.0 
6 グリシン，スレオニン 93 98.0 
7 s-アミノイソ瀦酸 51 53.7 
8 ノて 〉〆 31 32. 7 
9 ロ イ シ ン 25 26.3 
10 62 65.3 
11 グ )V ;;ミ ン酸 33 34.8 
12 アスパラギン酸 。。
13 チ ロ シ ン 37 39.0 
14 アスパラギン 8 8.4 
15 オ ノレ ー チ ン 37 39.0 
16 フェ ニ Jレアラニン 。。
17 95 100 
18 オ キ シプロリン 5 5.2 
19 24 25.2 
20 82 86.2 
21 74 78. 0 
22 セ ン 60 回.1
23 シ ス チ ン 45 47.4 
24 プ ロ ン 2 2.1 
25 84 88.2 
26 58 61.0 
ヒスチヂン， リジン，アラニン，グルタミン，グリシ
ン・スレオニン，sアミノイソ酪酸.セリン，スポット
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36.85彰であった。従ってq2 =0. 368. q =0. 6(胤である。
P 
( 50 ) 
平野・JI本 :尿中遊離アミノ酸の遺伝学的研究 -207ー
第 6表 NO.1物質排巡の家族資料の検定
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Summary 
Analysis of the free amino acids has been made by thin layer chromatography in normal ninety-five 
rnembers of twenty-five families. in order to find a relation between kinds of amino acid excreted泊
urine and a genetic factor. 
The present data support the previously found relation that excretion of a large amount of s-ami-
noisobutyric acid is inherited by individuals with a recessive feature. On the other hand， itis sugge-
sted that the excretion of large amounts of the unidentified ninhidrin reactant， designated as NO.I， is
probably regulated by a gene which ωn be inherited by individuals with a simple dominant feature. 
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